



















                      n （1）            P尾（m，≠）＝ΣK差n一七）・QS｛）
                     ｛＝O
となる．ここで，K三η■｛）および研〕はそれぞれ，時刻才＝0に体系中に存在している尾個の粒子，
および（0，左）問に粒子源から放出される粒子の寄与を示していて，
                    η一｛ （2）           K三η一｛〕＝Σ力（Z，左）・K㌫H〕
                    工＝o
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図2．μ＝O．9，α才＝0．01の場合における存在す
   る粒子数からなる時系列のPSD．点線は
   1／！2分布を表す、
（6） 一1㌃1∵与
        z
（ゴ＝0）
（ク≧1）





                           （ε＝λ。／λ。）
である．上の式で，んは粒子が検出される割合を示す．β＝1ならば，これらは
            θ＝2〉τ（λm），  η＝1＋κ，   ζ＝1一〉τ
となる．一方，（5）式のK三〇・”一｛〕は
102 統計数理 第37巻 第1号 1989
（7） ’   K㌘・・一1〕一三｛力（0；／，左）・雄、・一1－1）
                     王＝O
 （7’）      Klo・n一｛〕＝δ。，、．、
と表される．ここで，力（O；Z，C）は，時刻C＝Oに1個の粒子があったとして（0，左）問に粒子が
検出されず，時刻広＞OにZ個の粒子が存在する確率で，
             一イ十∴ハlllll
によって与えられる．P尾（0；m，才）が1に非常に近い場合には，（1）式，（5）式から
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図3。μ＝1，λ伽彦＝O．0015，ε：1の場合における粒子検出の間隔からなる数列（a），













































＼o ＼ ＼  ・駕 貞  ＼塙。
   へ、
＼o06〈。“。。  oo榊ゴ。機
   ～○も
  ○も。
図4．
  10工  ！02  103    100  10I  l02  10・
    Frequency                        Frequency
















    Multiplication：0．90
    αC：O．00030
く㍉句胱iciency：1・000
  ♂
 ＼  ＼さ
   ＼   ＼  3    ＼    ＼も
     ＼0、     ＼鴛多撃
       ＼○oo        ＼00●        ＼●○㌔o。。ooo
         ＼呼θ。。
          ＼o ．o          ＼。べ。         ンい。。           、o             o3


















     Multiplication：1．00
     λ㎜C：O．00300





 ＼     x
＼箪ゴ
  曳    o  o o  o o    o   ．y
図5．
  101      102      100           100      10－      102      103
    Frequency     ’                 Frequency






















                 参考文献
Furukawa，H一（1986）．Universal spectra of quasirandom objects produced by off－equi1ibrium space
   divisions，P％ツs．Reo．■4，34．2315－2323．
Geise1，T．，Zacher1，A．and Radons，G．（1988）．Chaotic d雌usion and1／プーnoise of particIes in two－
   dimensional so1ids，Z P物∫．3，71，117－127．
Kobayashi，T．（196ε）．Astudyonthezero－probabi1itymethod，∫Mmc乙∫cえTec乃．，5，145－152．
Kobayashi，T．（1988）。Branching processes in the presence of random immigration and representa－
   tions for time series，∫P妙s．λ，21．3723－3737．
Pe11egrini，B．（1980）． New theory of Hicker noise，戸物s．沢m．B，22．4684－4691．
Pe11egrini，B．（1981）．One model of冊。ker，burst，and generation－recombination noises，P妙∫．Re仏B，
   24，．7071－7083．
Pe11egrini，B。（1982）．Diffusion，mobi1ity Huctuations，and is1and models of拙。ker noise，肋侭沢e肌B，
   26．1791－1797．
Ramme1，R．，Thannous，C．，Breston，P，and Tremblay，A．一M．S．（1985）．Flicker（1／ア）noise in perco1a－
   tionnetworks：Anewhierarchyofexponents，P物∫．Reo．工e材．，54．1718－1721．
Proceedings of the Institute of Statistica1Mathematics Vo1．37，No．1（1989）105
  Time Series with a1／！Distribution Generated
      by Using the Branching Process Mode1
              Takayuki Kobayashi
（Department of Physics，Shiga University of Medica1Science）
   The branching process mode1was app1ied to generate the time series for number of
partic1es existing in a system and for counts recorded by a detector p1aces in the system．
The power spectra1density of the time series for particle number is characteristic of a1／∫2
distribution，whi1e the series made by time interva1s between the adjacent counts has a1／！
spectrum in a wide range of frequency．
Key words：Time series，1／！distribution，branching process．
